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Electric and hybrid vehicles (EV/HEV) are attractive choice due to its 
potential in reducing CO2 emissions. Traction motors that use high 
performance rare earth magnets are mainstream motors for mass production 
EV and HEV at the present. On the other hand, the rare earth material has 
resource problems due to future expansion. For that reason, Switched 
Reluctance Motor (SRM) which do not have rare-earth magnets have been 
considered for use as a vehicle traction motor in electric and hybrid electric 
vehicle applications. Particularly, the full pitch winding SRMs are suitable 
since it has a high torque performance. However, the phase current 
increases in the high speed drive region and has problems such as low 
efficiency in the practical driving region. In this paper, we propose a 
control method the control corresponding to the drive point of the full pitch 
winding SRM, in order to improve the power in the high speed drive region 
and the efficiency in the practical drive region. Then, the performance 
improvement effect will be clarified. This aims to apply full pitch winding 






















































第 4 章では，全節巻 SRM を自動車駆動用として適用する時に課題となる実用駆動領
域の効率向上をねらって，当該領域における損失の支配要因となる鉄損を低減する制御
法を考案し，その基本的な考え方を明らかにした．矩形波状の相電流により駆動される
SRM は，その電流成分により鉄心内部の磁束に高調波成分が多く含まれることにより
鉄損の増大を引き起こしている．本研究では，印加した電圧波形に対して磁束波形が一
意に決定される点に着目して，電圧波形を制御対象とした制御法を考案した．さらに全
節巻 SRM の構成から，制御可能なパラメータは各相の巻線への印加電圧であるため，
鉄心磁束を直接制御することはできなかった．そこで，各鉄心磁束成分を制御するため
の仮想電圧成分を定義し，これらの重ね合わせにより各相への印加電圧波形を導出した．
本制御法により，鉄心磁束の高調波成分の低減効果を実機にて確認した．また，実用駆
動領域における鉄損低減効果を実機にて確認し，従来の SRM 駆動法に対して軽負荷領
域の効率向上が可能となることを明らかにした． 
本研究の成果により，今後普及が進む次世代自動車の駆動用モータにおいてレアアー
スフリー化を促進することが可能となり，車両の電動化推進，ひいては自動車分野の二
酸化炭素の排出量削減をよりすすめることができ，地球温暖化の防止に貢献できる． 

